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   An experimental study of puncture technology for the kidney We investigated the 
strength characteristics of tissues which are penetrated by the puncture needle for the kidney 
using a tension test. The tensile strength of the fascia, the muscle, the renal capsule, the 
renal parenchyma and the renal pelvis were 13.9, 1.1, 29.5, 0.5 and  21.4  kg/cm,, respectively. 
As the strengths differ, the needles for each tissue clearly need to be changed. 
   Needle tip shape and needle material for kidney puncture were investigated by com-
pression test, acryl resin injection into the renal vasculature, stereo-microscopy and scanning 
electron microscopy. These investigations revealed that the most suitable needle tip was a 
sharp cone shape, and material with a smooth surface and some flexibility such as Derlin 
seemed to be the most appropriate for the puncture needle for the kidney. 
   Using the acryl resin injection method, stereo-microscopy and scanning electron micro-
scopy, we studied the relative safety of single stage puncture and the repeated dilatation meth-
od to establish percutaneous nephrostomy. Single stage puncture seems to cause less dam-
age to the kidney than the repeated dilatation method. 
   Selective renal biopsy: A new puncture system using real-time ultrasound was developed 
at our clinic in 1978. The puncture procedure is monitored in 2 dimensional real-time images 
by  u mechanical sector scanner equipped with an attachment for needle guidance. The 
application of the system to percutaneous renal biopsy is called  "selective renal biopsy" because 
the specimen can be obtained selectively from any portion of the kidney. Between March, 
1978 and October, 1984, 305 biopsy procedures were performed on 302 patients including 4
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cases of renal tumor. The success rate was 98%. No serious complications have occurred. 
Key words: Puncture technology,  Nephroureterolithotomy, Interventional ultrasound, Percu-
             taneous puncture, Renal biopsy
1.穿 刺 の基礎
私たちは超音波 穿刺術の技術 開発の延長 として,
1980年より経皮的 腎尿管切石術(PNL)の技術開発
に取 り組 みはじめ,1981年7月に,は じめてPNL
の臨床応用に成功した,そ の症例については,3年 前
の第31回泌尿器科中部連合総会シンポジウムにて報告






















型,D型 は3角 錐である.針 の外径は6mmと した.
























㌢ ・落 曳,'陶邊 話 ・ 筆 ・ 履




1噛 撒 瀦 、遇 、
Fig.1.実験 用 穿 刺 針.ス チ ー ル製 で,A型 は そ の針
先 が 背 の高 い 円錐 型,B型 はそ の先 端 が鈍 に
な って い る もの,C型 は背 の低 い 円錐型,D
型 は3角 錐 で あ る.
Table2.腎穿 刺 に 要 す る穿刺 圧
被膜 をはが した 被膜の みを穿刺穿刺針 の形状
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私 た ちは1978年メ カニ カ ル セ ク タス キ ャナを 用 い た
超 音 波 穿 刺 術 専 用装 置 を独 自に 開 発 し,各 種 の腎 穿刺
術 に 応 用 して きた3).なか で も経 皮 的 腎 生検 へ の応用
は,そ の需 要 が 大 き く,多 く のNcphrologistより
注 目され て きた.本 装 置 を 用 い る と,腎 の特 定 の部位
の組 織 を 選 択 的 に生 検 で き る ので,私 た ち は本 法 を と
くに 選 択 的 腎 生 検 と呼 ん でい る4).その6年 間 の臨床
成 績 に つ い て 報 告す る.
使 用 した 装 置 は メ カ ニカ ル セ クタ スキ ヤナ(ア ロカ
ASU.25V.20E,3.OMHz),ならびに 観 測 装 置(ア
ロカSSD-ll5)であ る.方 法 はす でに 報 告 して い る4)
の で省 略 す る.
1978年3月よ り1984年10月ま でに 当 教 室に おい て お
こなわ れ た 選 択 的 腎 生 検は,302人 の患 者 に 対 して,
305回であ った,成 功 回数 は298回で,そ の成 功 率 は98
%で あ った.こ れ らの症 例 の うち31例が 小 児 で,最 年
少 者 は2歳 で あ った.ま た4例 の 腎腫 瘍 生 検 が 含 まれ
てい た(Table3).
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Table3.腎 腫 瘍 生 検
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